




















































. it<巴ndsωlend∞，vert suppo凶ωantiめortionistpositions. Given such usage， one who 
holds a liberal view of abortion is put in出eposition of main凶ning吐latfetuses， atleast up to a 























Ifone says白紙出ecen回1issue between conservatives and liber百lsin the abortion question is 
whether the feωs is a person， it is clear出at出edispute may be either aboほwhatproperties a 
廿ungmust have in order to be a person， in order to have a right to life -a moral questio作一or
















される ipersonJ とは、一体如何なる干羽生の謂であるれ トゥーリーは、この ipersonJな
るものを以下のように定義する。
Specifiω11ぁinmy usage the sentence “X is a person" will be synonymous with the sentence 




What propelties must something have to be a person， i.e. to hav巴aserious right to lifeつAt
what point in the development of a member of the species Homo sapiens does the organism 












An organism possesses a serious ri出tωlifeonly if it possesses the∞ncept of a self as a 
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のである。したがって、これは生存権の所在を、 rhum釦 being(s)jの中にあって rpersonj 
としての資質を有するもののみに限定するということと同義であるといえよう。次いで②














To ascribe a right to an泊di吋d回 1isωassert some吐lIngabout the p血nafacie obIigations of 
other individ凶 Isto act， or to refrain from act凶g，in c出血ways. However the obligations in 
question are conditional ones， being dependent upon the e刻stenceof certain d邸iresof the 
individual to whom吐leright isぉcribed.η1凶 ifan individ回 1asks one to d俗住oysomething to 
















“A has a right to X" is rou出lysynonymous with“IfAd巴S出sX， then others are under a 





sort of relationsrup to sta回 ofconsciousnessJとして理解されている。つまり、連続した意識の
状態を欠くものについては、そこに「欲求」の生じる余地はないと見倣すのである。而し
て、かかる f欲求j を懐き得る条件としての「意識伏態a由tesof consciousnessJが、彼の
言説に於いて、かの f自己意識 asel壬∞nsciousnessJに同定されることは接説を要すまい。
だとすれば、如上の定式は即座に以下の知き定式へと変換せられよう。
“Ahas arightぬX"is roughly synon戸no凶 with"A is the sort of thing that is a su勿;ectof
experiences and other menωls師自:， A iscapable of desiring X， 加 dIf A does desire X，then 











上述の定式に於ける ra right to Xj部に rarightぬlifejを適用した上で、自身の到達した結
論をこのように述べる。
. ha吋nga right to Iife presupposesせ1<Itone is capable of desiringωcon出ueexis出gぉ
a subject of experiences and other mental由tes百usinωmpresup卯路加，ththat one has世le
concept of such a continuing en白砂釦d吐1atone believes伽 tone is oneself such an entity. So an 
entity that lacks such a∞nsciousness of itself as a∞n出uingsubject of mental s匂tesdoes not 
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